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In this paper, a form-line map and cross sections of the Lützow-Holm Complex, East Antarctica, are constructed from the 
strike and dip data of foliations shown on the published geological maps, because of discussion on the megascopic geological 
structures and tectonics. The form-line map shows that the complex consists of several structurally distinct areas bounded by 
inferred NW–SE-striking faults. Some of these faults have been shown on the lithostratigraphical distribution map by Yoshida 
(1978). The form-line map shows that the Lützow-Holm Complex is not uniform and includes several types of metamorphic 
units or fragments of the Latest Proterozoic to Early Paleozoic crust that were formed through distinct P–T–t evolutionary 
processes and divided by several faults. 
 
既存の地質図幅，空中写真を用いて，1/25 万縮尺のリュツォホルム岩体の形態線図とその広域断面図を作製し，









トが異地性岩体として分布すること（Hiroi et al., 2006; Motoyoshi et al., 2004, 2005; Shiraishi et al., 1994, 2003）と整
合的である。また，奥岩およびその周辺の変成岩層（Okuiwa Group）が地質構造的特徴等からリュッツォホルム湾
地域の中で最も新しいとされていること（Yoshida, 1978）とも整合的である。リュツォホルム湾東部地域（とっつ




域を合わせて，Yoshida（1978）の Skallen Group にほぼ相当する。これらのことから，リュツォホルム岩体では，
NW-SE 走向断層が発達しそれによる変成岩層の繰り返しがあるだけでなく，変成年代や変成条件，形成過程が異
なる変成岩類が断層を介して集積している可能性が大きい。また，同岩体の大部分には E-W トレンドの地質構造
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